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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﲑ ﺑﲔ اﳌﺤﺎل إﻟﻴﻪ واﳌﺤﻴﻞ :ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان أﻧﻤﻮذﺟﺎ
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﻌﺪ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺴﺎق اﻟﻨﺼﻲ وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺷﻴﻮﻋﺎ واﻧﺘﺸﺎرا ،ﻓﻬﻲ ﺗﺤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺑﻴﻦ أﺟﺰاء اﻟﻨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻓﺘﺠﻌﻠﻪ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺎ ﻣﻮﺣﺪا ذا ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻔﻬﻮم واﺿﺢ ﻻ داع ﻟﺬﻛﺮه.
واﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺺ وﺗﺮاﺑﻄﻪ.
واﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﻤﻞ واﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ ،وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﺒﺎرات
واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻓﻜﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى ﺟﺎء ﻟﻐﺮض ﺑﻼﻏﻲ اﺳﺘﺪﻋﺎه اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺼﺎدر ﻓﻴﻪ ،ﻓﻴﺘﻀﺢ اﻟﻤﻘﺼﻮد
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق ،وﻫﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرة
آل ﻋﻤﺮان.
وﻧﺨﻠﺺ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ أن ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ دورا ﻓﻌﺎﻟًﺎ وﺑﺎرزا ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ،وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﺎﺳﻖ آﻳﺎﺗﻬﺎ وﺗﺮاﺑﻄﻬﺎ.

 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش .2022
*

ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،اﻷردن.

** أﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺎرك ،ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،اﻷردن.
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The Rhetoric of Submission and Delay between the Transferee and
the Transferor: Surat Al Imran as a Model

Sua’ad Jaberah, Department of Arabic Language, University of Jordan,
Jordan.
Fooz Nazal, Associate Professor, Department of Arabic Language, University of
Jordan, Jordan.
Abstract
Referral is one of the most important and most common means of textual
consistency, and it refers to the existing relationships between the parts of a single text,
making it a coherent, uniform, meaningless, clear concept that is not necessary to
mention.
And referral of its various types contribute greatly to the disclosure of the Qur'anic
miracle through the coherence and coherence of the text.
Submission and delay are among the most important topics of the science of
meanings, as it searches to build sentences and structures, and formulate phrases and
meanings, so every presentation of a word over another came for a rhetorical purpose
called for by the position issued in it, so the meaning becomes clear through the context,
and here the importance of referral lies in explaining the purpose of submitting the
assignee to him The assignor in Surat Al-Imran.
We conclude at the end of the research that referral has an effective and prominent
role in explaining the purpose of referring the assignee to the assignor in Surat Al-Imran,
and the method of harmonizing its verses and their interdependence.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ، واﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻛﻼﻣﺎ ﻷﻫﻞ اﻟﺠﻨﺎن،اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻟﻐﺘﻨﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن
وﺑﻌﺪ...اﻟﻤﺒﻌﻮث رﺣﻤﺔ ﻟﻸﻧﺎم
 ﺗﺠﻌﻞ أﺟﺰاءه ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ وﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ؛ ﻓﻴﺘﻀﺢ اﻟﻤﻌﻨﻰ،ﺗﻌﺪ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺴﺎق اﻟﻨﺼﻲ
.وﺗﺘﺠﻠﻰ دﻻﻻﺗﻪ
،وﻗﺪ وﻗﻊ اﺧﺘﻴﺎري ﻋﻠﻰ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﻹﺑﺮاز ﻧﺼﻴﺘﻬﺎ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ
.ﺎﺎ ﺟﻠﻴﻓﺮﻏﻢ ﻃﻮل اﻟﺴﻮرة إﻻ أﻧﻬﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ رواﺑﻂ ﺣﻘﻘﺖ اﺗﺴﺎﻗًﺎ واﺿﺤ
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ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺤﻴﻞ :ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان أﻧﻤﻮذﺟﺎ

وﻗﺪ ﺗﺒﺪت اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ،وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻹﺣﺎﻟﺔ
وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻻت اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ،وﺣﻈﻴﺖ ﺑﺤﻆ واﻓﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﻧﺰﻳﺎح اﻷﺳﻠﻮﺑﻲ ،وﺗﻤﻴﺰت آﻳﺎت ﺳﻮرة
آل ﻋﻤﺮان ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ ،ﻓﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى ﺟﺎء ﻟﺤﻜﻤﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ،
وﻟﻄﻴﻔﺔ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺒﺪى ﻟﻮ ﺳﺎر ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪه ﻓﻲ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎري.
وﺑﻬﺬا ﻓﻘﺪ اﻣﺘﺎزت اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺤﻴﻞ.
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻵﺗﻲ:
ﻣﺎ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺤﻴﻞ؟
وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ،ﻓﺈن اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻴﺠﻴﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ؟
ﻣﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺣﺎﻟﺔ؟ وﻣﺎ أﻧﻮاﻋﻬﺎ؟
ﻣﺎ وﻇﻴﻔﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ؟
ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ؟
ﻣﺎ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ؟
ﻣﺎ ﻏﺮض ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ؟
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
ﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺔ دراﺳﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮة ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﺑﻂ واﻟﺴﺒﻚ
ﺑﻴﻦ أﺟﺰاء اﻟﻜﻼم وﺗﺮاﻛﻴﺒﻪ.
وﻣﻊ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻬﺎ.
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ:
ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻴﺎن أﻫﻤﻴﺔ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺤﻴﻞ.
وﻟﺒﻴﺎن اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﺈن اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻴﺒﻴﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﻰ اﻹﺣﺎﻟﺔ.
 -2ﺑﻴﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺣﺎﻟﺔ؟ وﻣﺎ أﻧﻮاﻋﻬﺎ.
 -3ﺑﻴﺎن وﻇﻴﻔﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ.
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 -4ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ.
 -5ﺑﻴﺎن أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ.
 -6ﺑﻴﺎن ﻏﺮض ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ.
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
وﻇّﻒ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﺗ ﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﺣﺎﻟﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ،
وﻣﻘﺎرﺑﺔ آﻳﺎت ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ دﻻﻟﻴﺔ ،وﺑﻴﺎن ﻣﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺤﻴﻞ واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻦ ذﻟﻚ.
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ وأﺛﺮﻫﺎ اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 .1اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻓﻮزي أﺣﻤﺪ ﺑﻨﻲ ﻳﺎﺳﻴﻦ،
ﻧﻮﻗﺸﺖ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك ﺑﺎﻷردن ﻋﺎم 2006م .واﻗﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ ﻣﻔﻬﻮم
اﻹﺣﺎﻟﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺘﻀﺐ وﻣﺨﺘﺼﺮ ،وﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ.
 .2اﻹﺣﺎﻟﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر
أﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺠﺎل ،ﻧﻮﻗﺸﺖ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ 2009م .وﻗﺪ ﺳﻌﺖ ﻫﺬه
اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺮوج ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﻓﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ وﺻﻔﻰ اﻟﺒﻨﻰ اﻹﺣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺬي ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ
واﻟﻨﺼﻮص اﻷﺧﺮى ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻴﻪ.
 .3ﻣﻘﺎﺻﺪ ا ﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ،دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻐﻮﻳﻨﻲ ﺑﻮ ﻗﺮاف ،ﻧﻮﻗﺸﺖ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﺎم 2015م .وﻫﻲ
دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﺳﺘﺠﻼء ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺖ ﻓﻴﻪ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﺣﺎﻟﻴﺔ دورا ﻓﺎﻋﻠًﺎ ﻓﻲ رﺑﻂ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻖ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ أن ﻳﻔﻬﻤﻪ
إﻻ ﺑﺤﻀﻮره اﻟﺬﻫﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻳﻤﺘﺪ ﻃﻮﻻ وﻋﺮﺿﺎ ،وﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻣﻲ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﺣﺎﻟﻴﺔ.
 .4اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺣﺎﻟﺔ واﻟﺤﺬف ،دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
ﻣﻘﺪ ﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﻴﻦ ﻣﺼﺪق ،ﻧﻮﻗﺸﺖ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺎج ﻟﺨﻀﺮ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﺎم 2015م.
وﻗﺪ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ رﺳﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻣﺪﺧﻞ وﻓﺼﻠﻴﻦ وﺧﺎﺗﻤﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻤﺪﺧﻞ ﺗﻄﺮق إﻟﻰ
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﺸﺄة ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ،وﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎول ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم
78

4

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol23/iss1/4

Jaberah and Nazal: The Rhetoric of Submission and Delay between the Transferee and t

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺤﻴﻞ :ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان أﻧﻤﻮذﺟﺎ

اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ وأدواﺗﻪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وآﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ .ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﻤﻌﻨﻮن ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ودورﻫﺎ
ﻓﻲ ﺗﻤﺎﺳﻚ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،وﻫﻮ ﻓﺼﻞ ﻧﻈﺮي ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻳﺘﻄﺮق اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻹﺣﺎﻟﺔ
وأﻗﺴﺎﻣﻬﺎ وأدواﺗﻬﺎ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪرس اﻟﻠﺴﺎﻧﻲ اﻟﻨﺼﻲ ،ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ،وﻗﺪ
ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺆﺻﻞ ﻟﻬﺬه اﻷداة ﻓﻲ اﻟﺪرس اﻟﺘﺮاﺛﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﺑﻌﺾ ﺟﻬﻮد اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ
اﻟﻌﺮب ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺮواﺑﻂ اﻹﺣﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻣﻦ
ﺧﻼل أداة اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺄﻗﺴﺎﻣﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ.
 .5اﻻﺗﺴﺎق ﻓﻲ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺳﻤﻴﺔ ﻗﺒﻲ ،ﻧﻮﻗﺸﺖ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح -ورﻗﻠﺔ ،ﻋﺎم2014م .ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﺗﺴﺎق وأدواﺗﻪ
وأﻫﻤﻴﺘﻪ ،وﻃﺒﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﺮﺿﺎ ﻟﻠﺴﻮرة وأﺳﺒﺎب ﻧﺰوﻟﻬﺎ وﻣﻮاﺿﻊ
اﻻﺗﺴﺎق ﻓﻴﻬﺎ .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻤﻔﻬﻮم اﻹﺣﺎﻟﺔ؛ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،وﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وأﻫﻤﻴﺘﻪ .وﺗﻨﺎول اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻣﺘﻤﺜﻠًﺎ ﻓﻲ آﻳﺎت
ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،ودور اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻌﻨﻰ ووﺿﻮﺣﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل
إﻟﻴﻪ واﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ،واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
ﺗﻌﺪ اﻹﺣﺎﻟﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﺒﻚ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﻟﻠﻨﺺ ،ﺳﻮاء إن ﻛﺎﻧﺖ إﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ أو إﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪﻳﺔ ،ﻓﻼ ﺗﻜﺎد ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻤﻠﺔ أو ﻧﺺ ،ذﻟﻚ أن
أدواﺗﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺴﻮرا ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ أﺟﺰاء اﻟﻨﺺ ،ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺻﺒﺤﻲ اﻟﻔﻘﻲ" :ﻻ ﻳﻔﺘﺮض ﺧﻠﻮ
اﻟﻨﺺ ﻣﻦ اﻹﺣﺎﻟﺔ ،ﻓﻠﻮ اﻓﺘﺮض ذﻟﻚ ﺻﺎر اﻟﻨﺺ ﺟﺴﺪا ﺑﻼ روح ،ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺟﻤﻼ ﻣﺘﺮاﺻﺔ ﻻ ﻳﺮﺑﻂ
ﺑﻴﻨﻬﺎ راﺑﻂ").(1
اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ:
ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب)) :واﻟﻤﺤﺎل ﻣِﻦ اﻟْﻜَﻠَﺎم :ﻣﺎ ﻋﺪِل ﺑﻪِ ﻋﻦ وﺟﻬﻪِ .وﺣﻮﻟﻪ :ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺤﺎﻟًﺎ.
وأَﺣﺎل :أَﺗﻰ ﺑﻤﺤﺎل .ورﺟﻞٌ ﻣِﺤﻮال :ﻛﺜﻴﺮ ﻣﺤﺎل اﻟْﻜَﻠَﺎم .وﻛَﻠَﺎم ﻣﺴﺘَﺤِﻴﻞ :ﻣﺤﺎل .وﻳﻘَﺎلُ :أَﺣﻠْﺖ اﻟْﻜَﻠَﺎم
أُﺣِﻴﻠُﻪ إﺣﺎﻟَﺔ إذا أَﻓﺴﺪﺗﻪ .وروى اﺑﻦ ﺷﻤﻴﻞ ﻋﻦ اﻟْﺨَﻠِﻴﻞ ﺑﻦ أَﺣﻤﺪ أَﻧﻪ ﻗَﺎلَ :اﻟﻤﺤﺎل اﻟْﻜَﻠَﺎم ﻟِﻐَﻴﺮ ﺷﻲءٍ
وأَﺣﺎلَ اﻟﺮﺟﻞُ :أَﺗَﻰ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎل وﺗَﻜَﻠﱠﻢ ﺑﻪِ .وﻫﻮ ﺣ ﻮﻟَﻪ وﺣﻮﻟَﻴﻪ وﺣﻮاﻟَﻴﻪ وﺣﻮاﻟَﻪ وﻟَﺎ ﺗَﻘُﻞْ ﺣﻮاﻟِﻴﻪ ،ﺑﻜَﺴﺮ
اﻟﻠﱠﺎم...وﺗَﺤﻮلَ ﻋﻦ اﻟﺸﻲءِ :زالَ ﻋﻨْﻪ إﻟﻰ ﻏَﻴﺮهِ .أَﺑﻮ زﻳﺪٍ :ﺣﺎلَ اﻟﺮﺟﻞُ ﻳﺤﻮلُ ﻣِﺜْﻞَ ﺗَﺤﻮلَ ﻣِﻦ ﻣﻮﺿِﻊ
إﻟﻰ ﻣﻮﺿِﻊ .اﻟْﺠﻮﻫﺮي :ﺣﺎلَ إﻟﻰ ﻣﻜَﺎن آﺧَﺮ أَي ﺗَﺤﻮلَ .وﺣﺎلَ اﻟﺸﻲءُ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺤﻮلُ ﺣﻮﻟًﺎ ﺑﻤﻌﻨَﻴﻴﻦ:
ﻳﻜُﻮن ﺗَﻐَﻴﺮاً ،وﻳﻜُﻮن ﺗَﺤﻮﻟًﺎ(().(2
وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﻴﺮ)) :اﺳﺘَﺤﺎلَ( اﻟﺸﻲء ﺗﻐﻴﺮ ﻋﻦ ﻃﺒﻌﻪ ووﺻﻔﻪ و)ﺣﺎلَ( ﻳﺤﻮ ُل
ﻣﺜﻠﻪ...و)ﺗَﺤﻮلَ( ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﻞ ﻋﻨﻪ و)ﺣﻮﻟْﺘُﻪ (ﺗَﺤﻮﻳﻼً ﻧﻘﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ...و)ﺣﻮﻟْﺖُ(
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ﺟﺒﻴﺮة وﻧﺰال

اﻟﺮداء ﻧﻘﻠﺖ ﻛﻞّ ﻃﺮف إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ اﻵﺧﺮ و)اﻟْﺤﻮاﻟَﺔُ( ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻫﺬا )ﻓَﺄَﺣﻠْﺘُﻪ (ﺑﺪﻳﻨﻪ ﻧﻘﻠﺘﻪ
إﻟﻰ ذﻣﺔ ﻏﻴﺮ ذﻣﺘﻚ و)أَﺣﻠْﺖُ( اﻟﺸﻲء )إﺣﺎﻟَﺔً( ﻧﻘﻠﺘﻪ أﻳﻀﺎ().(3
ﺣﺎلَ اﻟﺤﻮلُ ﻳﺤﻮلُ ﺣﻮﻻً وﺣﺆوﻻً .وأﺣﺎلَ اﻟﺸﻲءُ :أﺗﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻮلٌ ،وﺣﺎلَ :ﻟُﻐَﺔٌ .ودار ﻣﺤِﻴﻠَﺔٌ:
أﺗَﺖْ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻮالٌ ،وأﺣﻮﻟَﺖِ اﻟﺪار .وأﺣﻮلَ اﻟﺼﺒﻲ :ﺗَﻢ ﻟﻪ ﺣﻮلٌ ،وأرض ﻣﺴﺘَﺤﺎﻟَﺔٌ :ﺗُﺮﻛَﺖْ أﺣﻮاﻻً ﻣﻦ
اﻟﺰراﻋﺔِ .وﺣﻮﻟﻲ اﻟﺤﺼﻰ :ﺻِﻐَﺎرﻫﺎ ،ﺗَﺸﺒﻴﻬﺎً .واﻟﺤﻮلُ :اﻟﺤِﻴﻠَﺔُ ،ﻣﺎ أﺣﻮﻟَﻪ.
واﻟﻤﺤﺎﻟَﺔُ :اﻟﺤِﻴﻠَﺔُ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﻮﻳﻞُ واﻟﺤِﻮلُ واﻟﻤﺤِﻴﻠَﺔُ .واﻟﻤﺤﺎوﻟَﺔُ :ﻣﻄَﺎﻟَﺒﺘُﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺤِﻴﻞ .ور؟
َﺟﻞٌ ﺣﻮل ﻗُﻠﱠﺐ :ذو ﺣِﻴﻞ ،وﺣﻮاﻟﻲ أﻳﻀﺎً .وﻳﻘﻮﻟﻮن :ﻻ ﺣﻮﻟَﺔَ :أي ﻻ ﺣِﻴﻠَﺔَ .وﺣﺎلَ اﻟﺮﺟﻞُ ﺣﻮﻻً
وﺣِﻴﻠَﺔً ،واﺣﺘَﺎلَ ،وﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﺎﺋﻠَﺔٌ :أي ﺣِﻴﻠَﺔٌ .وﻓﻲ اﻟﻤﺜَﻞ" :ﻟﻮ ﻛﺎن ذا ﺣِﻴﻠَﺔٍ ﺗَﺤﻮل" أي ﺗَﺤﻮلَ ﻋﻦ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺑﻠِﻲ ﺑﻪ .واﻟﻤﺤﻮلُ :ﻧَﻌﺖٌ ﻣﻦ اﻟﺤِﻴﻠَﺔِ .وﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻔَﺘﻰ ﻣِﺤﻮﻻً .وﻳﻘﻮﻟﻮن ﻓﻲ ﻣﻮﺿِﻊ ﻻ ﺑﺪ:
ﺴﺘَﺤِﻴﻞٌ ﻣﺤﺎلٌ).(4
ﻻ ﻣﺤﺎﻟَﺔَ .ورﺟﻞٌ ﻣِﺤﻮالٌ :ﻛَﺜﻴﺮ ﻣﺤﺎل اﻟﻜَﻼم .واﻟﻤﺤﺎلُ :ﻣﺎ ﺣﻮلَ ﻋﻦ وﺟﻬﻪ ،ﻛَﻼم ﻣ 
اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح:
ﻳﻌﺮف اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻮﻗﺮة اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ" :ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﺳﻤﺎء واﻟﻤﺴﻤﻴﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻻﺗﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺗﺤﻴﻞ اﻟﻠﻔﻈﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻈﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﻴﻠﺔ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎن
ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺄوﻳﻞ وﺻﻮرة اﻹﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻟﻴﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﺳﺎﺑﻖ
أو ﻻﺣﻖ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﻜﺮار اﻻﺳﻢ ﻧﻔﺴﻪ").(5
أﻣﺎ ﻣﻴﺮﻓﻲ ﻓﻴﻌﺮف اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ" :ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮي ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺟﺰء ﻣﺎ ذﻛﺮ ﺻﺮاﺣﺔً أو ﺿﻤﻨًﺎ ﻓﻲ
اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ أو اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ").(6
وأﺷﺎر دي ﺑﻮﺟﺮاﻧﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﺑﺄﻧّﻬﺎ" :اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺒﺎرات ،واﻷﺷﻴﺎء واﻷﺣﺪاث
واﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﺬي ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﺒﺎرات ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺒﺪاﺋﻠﻲ ﻓﻲ ﻧﺺ ﻣﺎ".
وﻋﺮﻓﺖ أﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ" :اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻟﻴﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﺳﺎﺑﻖ أو ﻻﺣﻖ ﻟﻪ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﻜﺮار
اﻻﺳﻢ ﻧﻔﺴﻪ").(7
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺣﺎﻟﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ:
ﺗﺘﺠﺴﺪ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص ﺑﺘﻮاﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وﻫﻲ:
-1

اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﺺ :وﻫﻮ اﻟﻤﺴﺌﻮل اﻷول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ وﻣﺎ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺺ.

-2

اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ :ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﻴﻠﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺮدات واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ ،وﻳﻜﻮن إﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا أو
ﻣﻘﺪرا ،واﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻟﻀﻤﺎﺋﺮ أو أﺳﻤﺎء اﻹﺷﺎرة أو اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ.
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-3

ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺤﻴﻞ :ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان أﻧﻤﻮذﺟﺎ

اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ :ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺬي رﻣﺰ ﻟﻪ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ،وﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮد إﻣﺎ ﻓﺎﻟﻨﺺ ﻳﻌﻮد
وﻳﻔﺴﺮ اﻟﻤﻴﻞ ،وإﻣﺎ ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﻴﺮﻣﺰ ﻟﻪ ،واﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻳﻜﻮن إﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ أو ﻋﺒﺎرة أو دﻻﻟﺔ،
واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ واﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﺘﺎم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.

أﻧﻮاع اﻹﺣﺎﻟﺔ:
ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ ﻧﻮﻋﺎن أﺳﺎﺳﻴﻦ ،إﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ )ﻣﻘﺎﻣﻴﺔ( ،وإﺣﺎﻟﺔ داﺧﻠﻴﺔ )ﻧﺼﻴﺔ(:
 .1اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ )اﻟﻤﻘﺎﻣﻴﺔ( :وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺧﺎرج اﻟﻨﺺ اﻟﻠﻐﻮي ،ﻓﻨﺮاﻫﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ
اﻟﻨﺺ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺴﻴﺎق اﻟﻤﻘﺎم إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﺗﺴﺎﻗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ") (8ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ:
)رأﻳﺘﻪ أﻣﺲ( ﻟﻤﻦ ﺳﺄل ﻋﻦ ﻓﻼن ،ﻓﺎﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ )اﻟﻬﺎء( ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻏﻴﺮ ﻣﺬﻛﻮر
داﺧﻞ اﻟﻨﺺ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺧﺎرج اﻟﻨﺺ اﻟﻠﻐﻮي.
وﺑﻴﻦ اﻟﺰرﻛﺸﻲ أﺳﺒﺎب اﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻻﺳﻢ اﻟﻈﺎﻫﺮ إﻟﻰ اﻟﻀﻤﻴﺮ" :أن ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎق ﻓﻴﻀﻤﺮ؛
ﺛﻘﺔ ﺑﻔﻬﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ"ﻓﺎﻟﺴﻴﺎق ذا أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ وﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻻﻻت اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ؛ ﻓﻘﺪ ﺻﺮح اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ )ت  751ﻫـ( أن اﻟﺴﻴﺎق "ﻳﺮﺷﺪ إﻟﻰ
ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻞ وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ واﻟﻘﻄﻊ ﺑﻌﺪم اﺣﺘﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮاد وﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻌﺎم وﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻤﻄﻠﻖ،
وﺗﻨﻮع اﻟﺪﻻﻟﺔ ...وﻫﺬه ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاد اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ،ﻓﻤﻦ أﻫﻤﻠﻪ ﻏﻠﻂ ﻓﻲ ﻧﻈﺮه وﻏﺎﻟﻂ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻇﺮﺗﻪ").(9
وﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻄﺮﻗﻮا ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ)ت 471ﻫـ( ،وﻳﻌ ﺪ
ﻣﻦ اﻟﺮواد اﻟﺬﻳﻦ أﺷﺎروا إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﻄﻮرة اﻟﺴﻴﺎق ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "دﻻﺋﻞ
اﻹﻋﺠﺎز" ،ﺣﻴﻦ رﺑﻂ ﻛﻞ ﻛ ﻼم ﺑﻤﻘﺎم اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ وﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺣﺎﻟﻪ ،وﻋﻨﺪه ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻀﻊ
ﻗﺎﻋﺪة واﺣﺪة ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﻻت وإﻧﻤﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻗﻒ وﻣﻘﺘﻀﻰ ﺣﺎل ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺘﻼءم ﻣﻌﻪ).(10
واﻟﺴﻴﺎق إﻃﺎر ﻋﺎم ﺗﻨﺘﻈﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨّﺺ ووﺣﺪاﺗﻪ اﻟﻠّﻐﻮﻳﺔ ،وﻣﻘﻴﺎس ﺗﺘّﺼﻞ ﺑﻮﺳﺎﻃَﺘِﻪ
اﻟﺠﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺗﺘﺮاﺑﻂ ،وﺑﻴﺌﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ وﺗﺪاوﻟﻴﺔ ﺗﺮﻋﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ
اﻟﻨّﺺ ﻟﻠﻘﺎرئ.
وﻳﻀﺒﻂ اﻟﺴﻴﺎق ﺣﺮﻛﺎتِ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨّﺺ ،ﻓﻼ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﺔ أو ﺟﻤﻠﺔ إﻻ ﺑﻮﺻﻠِﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﺘﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ داﺧﻞ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎق).(11
وﻳﺆدي اﻟﺴﻴﺎق دوراً ﻣﻬﻤﺎً ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻷي ﻛﻠﻤﺔ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻛﺎن اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎم أو ﺳﻴﺎق اﻟﺤﺎل ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻴﺎق اﻟﻠّﻔﻆ ﺿﺮورﻳﺎً ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺪﻗﻴﻖ ،ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺔ
إذا أﺧﺬت ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﻦ اﻟﻠّﻔﻈﻲ واﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻬﺎ وﻻ ﻗﻴﻤﺔ.
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ﺟﺒﻴﺮة وﻧﺰال

ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺪي ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ،إن اﻟﺴﻴﺎق ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب واﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ اﻟﻤﺮاد إذا أﺣﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ,ووﺿﻊ ﻓﻲ ﻧﺼﺎﺑﻪ ،ﺑﺄن ﻻ ﻳﻬﻤﻞ اﻛﺘﻔﺎءً ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐﻮي ،ﻷن
ﻫﺬا وﺣﺪه ﻻ ﻳﺮﺷﺪ إﻟﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻻ ﻣﻔﺮدة وﻻ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻟﻤﺎ أﺳﻠﻔﻨﺎ.
 .2اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )اﻟﻨﺼﻴﺔ( :وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﻠﻐﻮي ،ﻟﺬا وﺻﻔﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﺼﻴﺔ ،وﺗﻜﻮن إﻣﺎ إﺣﺎﻟﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ أو إﺣﺎﻟﺔ ﻻﺣﻘﺔ.
واﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻘﺪم ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ ،وﺗﻌﺪ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ
أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﻹﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ،ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ اﻹﺑﻬﺎم واﻟﻐﻤﻮض ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻳﺠﺎد ﻣﻔﺴﺮ
ﻟﻬﺎ ﻳﺰﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﻐﻤﻮض وﻳﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ،واﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻤﻦ ﻳﻔﺴﺮﻫﺎ وﻳﻮﺿﺤﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻀﻤﻴﺮ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ واﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻳﻔﺴﺮان ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ،واﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺬات ،واﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻻ ﻳﻔﺴﺮ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻫﺪة؛ ﻷن اﻟﺬات ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪة ،ﺑﻞ ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺗﺴﺒﻘﻪ ﻓﺎﻟﻨﺺ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻬﺬا
اﻟﻀﻤﻴﺮ.
و"ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺿﻤﻴﺮ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﻔﺴﺮا ﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ﺗﻘﺎرﻧﻪ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺗﻘﺎرﻧﻪ،
ﺟﻌﻠﻮا ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻔَﺴﺮه ﺧﻠﻔًﺎ ﻋﻤﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔِ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪة ،وﻣﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻟﻤﻔﺴﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻘﺪم اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺬاتٍ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻀﻤﻴﺮ ﺣﺎﺿﺮ .واﻟﻼﺋﻖ ﺑﺎﻟﻤﻔﺴﺮ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺟﺰءَ
اﻟﻤﻔَﺴﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺿﻮﺣﻪ أن ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ") .(12ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :إذ ﻗﺎﻟﺖ اﻣﺮأت ﻋﻤﺮان رب إﻧﻲ ﻧﺬرت
ﻟﻚ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻲ ﻣﺤﺮرا ﻓﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﻲ إﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﻌﻠﻴﻢ(() ،(13ﻓﺎﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ )إﻧﻲ –
ﻧﺬرتُ -ﺑﻄﻨﻲ – ﻣﻨﻲ( ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺬﻛﻮر داﺧﻞ اﻟﻨﺺ وﻫﻮ )اﻣﺮأت ﻋﻤﺮان(.
واﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻔﺮدة وﺗﺄﺗﻲ ﻣﺮﻛﺒﺔ ،ﻓﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻔﺮد ﻫﻲ أن
ﻳﺤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻀﻤﻴﺮ إﻟﻰ ﻟﻔﻆ ﻣﻔﺮد ،وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﻌﺪ أﻛﺜﺮ ذﻳﻮﻋﺎ واﻧﺘﺸﺎرا ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص واﻟﻘﺮآن
واﻟﻤﻘﺎﻻت ،وﻣﻤﺎ ﻳﻀﻔﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻟﻤﺴﺎﺗﻪ أﻣﻦ اﻟﻠﺒﺲ؛ ذﻟﻚ ﻷن اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ واﺿﺢ ﻣﺤﺪد ﻻ
ﻏﻤﻮض ﻓﻴﻪ ،ﻓﻺﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮاد ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻨﺺ ﻣﺘﺮاﺑﻄًﺎ ﻣﺘﺴﻘًﺎ ،وﺗﺒﺘﻌﺪ ﺑﻘﺎرﺋﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺘﺖ اﻟﺬي ﻳﻔﻜﻚ
اﻟﻨﺺ.
واﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛّﺐ ﻫﻲ أن ﻳﺤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻀﻤﻴﺮ إﻟﻰ أﻟﻔﺎظ ﻣﺘﻌﺪدة ،ﺗﻜﻮن ﻧﺼﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﺪة
ﻣﻌﺎن ﺗﻌﻮد ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻞ ،ﻓﻴﺒﺪو اﻟﻨﺺ ﻛﺄﻧﻪ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة.
واﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻞ إﻟﻰ ﻋﻨﺼﺮ ذﻛﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ وﻳﺬﻛﺮﻫﺎ اﻟﺰﻧﺎد ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﺗﻠﻚ":اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ إﺷﺎري ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ وﻻﺣﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ).(14
وﻗﺪ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺮﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل" :واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺤﻜﻤﻲ :أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻔﺴﺮ ﻣﺆﺧﺮا ﻟﻔﻈﺎ،
وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ اﻟﻀﻤﻴﺮ ،إﻻ ذﻟﻚ اﻟﻀﻤﻴﺮ ،ﻓﻨﻘﻮل :إﻧﻪ وإن ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻔﻈﺎ
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ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺤﻴﻞ :ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان أﻧﻤﻮذﺟﺎ

وﻻ ﻣﻌﻨﻰ ،إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻧﻈﺮا إﻟﻰ وﺿﻊ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﺗﻘﺪم
اﻟﻤﻔﺴﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ وﺿﻌﻪ اﻟﻮاﺿﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن ذﻛﺮﺗﻪ وﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻔﺴﺮه ﺑﻘﻲ ﻣﺒﻬﻤﺎ ﻣﻨﻜﺮا ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻤﺮاد ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻔﺴﺮه ﺑﻌﺪه ،وﺗﻨﻜﻴﺮه ﺧﻼف وﺿﻌﻪ).(15
ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :ﻗﻞ ﻫﻮ اﻟﻠﻪ أﺣﺪ(()(16؛ ﻓـ)ﻫﻮ( ﺿﻤﻴﺮ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ
)اﻟﻠﻪ( ﺑﻌﺪه ،وﺑﻬﺬا ﻧﺠﺪ أن اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ إﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪﻳﺔ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ إﺷﺎري ﻧﻜﺮه ﺑﻌﺪﻫﺎ.
وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ رواﺑﻂ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪاﻫﺎ وﻣﺠﺎﻟﻬﺎ؛ ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻳﻘﻒ ﻓﻲ ﺣﺪود
اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻳﺮﺑﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ ،أي ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻹﺣﺎﻟﻲ وﻣﻔﺴﺮه ،وﺗﺴﻤﻰ
إﺣﺎﻟﺔ ذات ﻣﺪى ﻗﺮﻳﺐ ،وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة إﻟﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺠﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ﻓﻴﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ وﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮي ،وﺗﺴﻤﻰ إﺣﺎﻟﺔ ذات ﻣﺪى ﺑﻌﻴﺪ).(17
وﺗﺴﻬﻢ اﻹﺣﺎﻻت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ﻓﻴﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺣﺪة
اﻹﺣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﻴﻞ واﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ،واﻻﻣﺘﺪاد اﻹﺣﺎﻟﻲ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻬﻢ ﻫﺬا اﻻﻣﺘﺪاد ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮاﻟﻰ اﻹﺣﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ إﺷﺎري ﻣﺎ ،وﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻹﺣﺎﻻت ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ
ﻓﻲ ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺬي ﺗﺸﺘﺮك اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﺣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻹﺷﺎري اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ").(18
واﻹﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻠﻴﺔ أو ﺑﻌﺪﻳﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘﺪم ﻟﻬﺪف واﺣﺪ ،وﻫﻮ اﻟﺮﺑﻂ واﻟﺴﺒﻚ ﺑﻴﻦ أﺟﺰاء
اﻟﻜﻼم وﺗﺮاﻛﻴﺒﻪ ،ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ وﺑﻴﺎﻧﻪ وﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻪ.
وﻇﻴﻔﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ:
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﺑﻂ اﻟﻨﺺ وﺗﻤﺎﺳﻜﻪ واﻧﺘﻈﺎﻣﻪ ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﻨﺺ ﺑﺮﺑﻂ ذﻫﻨﻪ
ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺺ ﻟﻨﻬﺎﻳﺘﻪ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ رﻣﻮزه وﺗﻔﻜﻴﻚ أﺟﺰاءه ،وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﺮارﻫﺎ
وإﻋﺎدﺗﻬﺎ.
ﻓـ ـ " ﻛﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻛﻞ
ﺟﻤﻠﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ راﺑﻄﺔ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺳﻮف ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻧﺎدر ﺟﺪا ،وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ
اﻟﻨﺺ").(19
وﺑﻬﺬا ﻓﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺮﺑﻂ أﺟﺰاء اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ،وﺗﻘﻮم ﺑﺮﺑﻂ ﻋﺪة ﺟﻤﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ.
وﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ" :أﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ ﺟﺴﻮر ﻛﺒﺮى ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ أﺟﺰاء اﻟﻨﺺ
اﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺪة واﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ رﺑﻄﺎ واﺿﺤﺎ").(20
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ﺟﺒﻴﺮة وﻧﺰال

ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ:
اﻟﻘُﺪﻣﺔ واﻟﻘَﺪم أﻳﻀﺎً :اﻟﺴﺎﺑﻘﺔُ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻟﻬﻢ ﻗَﺪم ﺻِﺪق ﻋﻨﺪ رﺑﻬﻢ( أي ﺳﺒ 
ﻖ
ﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪِ ﺧﻴﺮ وﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ﻗَﺪم ﺷﺮ.وﻗَﺪم ﻓﻼن ﻗﻮﻣﻪ أي ﻳﻜﻮن أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻳﻘْﺪم ﻗَﻮﻣﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔِ ﻣﻦ
ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ،واﻟﻘُﺪم :اﻟﻤﻀِﻲ أﻣﺎم أﻣﺎم وﺗﻘﻮل :ﻳﻤﻀﻲ ﻗُﺪﻣﺎً أي ﻻ ﻳﻨﺜﻨﻲ ،واﻟﻘُﺪوم :اﻟﺮﺟﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ
وﻗَﺪِم ﻳﻘْﺪم ،وﻗُﺪﻳﺪِﻣﺔٌ ﺗﺼﻐﻴﺮ ﻗُﺪام وﻫﻮ ﺧِﻼف وراءٍ).(21
واﻟﺘّﺄﺧﻴﺮ ﻟﻐﺔً :ﺿﺪ اﻟﺘّﻘﺪﻳﻢ ،وﻣﺆﺧّﺮ ﻛﻞّ ﺷﻲء :ﺧﻼف ﻣﻘﺪﻣﻪ.
وﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح ﻫﻮ" :ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،ﻓﻴﺘﻘﺪم ﻣﺎ اﻷﺻﻞ
ﻓﻴﻪ أن ﻳﺘﺄﺧﺮ وﻳﺘﺄﺧﺮ ﻣﺎ اﻷﺻﻞ ﻓﻴﻪ أن ﻳﺘﻘﺪم .واﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻳﺨﺘﻠﻒ إذا
ﻛﺎن اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻻزﻣﺎ أو ﻏﻴﺮ ﻻزم ،ﻓﻬﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻼزم )اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ( ﺣﺎﻛﻢ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻧﺤﻮي ،أﻣﺎ
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻼزم )اﻟﺮﺗﺒﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ( ،ﻓﻴﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﺷﻴﺌﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد ،وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب ﻋﺎﻣﺔ ﻗﺪ
ﺗﻔﺴﺮ ذﻟﻚ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ").(22
واﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮة ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ،اﻷول :ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻛﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺘﺪأ وﻣﺜﺎﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻟﻪ اﻟﻤﻠﻚ( ،أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﻘﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ) :إﻳﺎك ﻧﻌﺒﺪ( وﻟﻪ أﺳﺒﺎب ﻋﺪة أﻫﻤﻬﺎ اﻟﺤﺼﺮ واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﺎﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ،
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺒﺎدة ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ،واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻠﻔﻆ وﺗﺄﺧﻴﺮه ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ،
وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪة ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻟﻤﻘﺎم وﺳﻴﺎق اﻟﻘﻮل ،واﻟﺤﺎﺻﻞ أن اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ
واﻻﻫﺘﻤﺎم .ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﻳﺘﻚ أﻛﺒﺮ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﻼم .واﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ أﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﺎ ﻧﺮاه
ﻳﻘﺪم ﻟﻔﻈﺔ ﻣﺮة وﻳﺆﺧﺮﻫﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻘﺎم ،ﻓﻨﺮاه.
وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻀﺮب ﻣﺜﺎﻻً آﺧﺮ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن وﺗﺮﺳﻴﺨ ًﺎ
ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻮات وﻣﺎ ﻓﻲ اﻷرض ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻤﻦ
ﻳﺸﺎء وﻳﻌﺬب ﻣﻦ ﻳﺸﺎء واﻟﻠﻪ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ() ،(23ﺣﻴﺚ ﻗﺪم اﻟﻤﻐﻔﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺬاب ﻟﺠﻮاب أن اﻟﻤﺘﺄﻣﻞ
ﻟﺴﻴﺎق اﻵﻳﺔ ﻓﻲ آل ﻋﻤﺮان ﻳﺠﺪﻫﺎ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺷﻲء أو ﻳﺘﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ
أو ﻳﻌﺬﺑﻬﻢ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻇﺎﻟﻤﻮن().(24
وﻣﻌﻨﻰ اﻵﻳﺔ أن اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻟﻤﺎ ﻗـُﺘﻞ ﻋﻤﻪ ﺣﻤﺰة رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ أُﺣﺪ وﻣﺜِﻞ
ﺑﻪ ،أراد أن ﻳﻤﺜﻞ ﺑﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮا ﺑﻌﻤﻪ ،ﻓﺄﺧﺒﺮه اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن أﻣﺮﻫﻢ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ،ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ
وإﻣﺎ أن ﻳﻌﺬﺑﻬﻢ ،وﺗﺮﻏﻴﺒﺎً ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺑﺔ ذُﻛﺮت اﻟﻤﻐﻔﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺬاب وﺧﺘﻤﺖ اﻵﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
)واﻟﻠﻪ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ(.
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ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺤﻴﻞ :ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان أﻧﻤﻮذﺟﺎ

أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ:
ﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﺤﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺤﺎل ،ﻓﻬﻲ ﻣﻦ
اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺒﺎرزة ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﺪى ﻓﺼﺎﺣﺘﻬﻢ وﺑﺮاﻋﺔ ﻗﻮﻟﻬﻢ ،وإن ﺧﺎﻟﻒ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻻ
ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ وﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﺮﺟﻰ ﻣﻨﻪ ،ﺑﻞ أدى إﻟﻰ ﻓﺴﺎد اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺿﻴﺎﻋﻪ.
واﻷﻏﺮاض اﻟﱠﺘﻲ ﺗﺘﻔﺘﱠﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻇﺎﻫـﺮة اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺒﻴﻦ ﺛﺮاءﻫﺎ وﻛﺜﺮة ﻓﻮاﺋـﺪﻫﺎ ،وﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻨﺒﻌﺎ ﺛﺮا
ﻟﺮﻗﻲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن .ﻳﻘﻮل ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﻬﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻲ
ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻦ ﺑﺎﺑﻬﺎ ":ﻫﻮ ﺑﺎب ﻛﺜﻴﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ﺟﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ،واﺳﻊ اﻟﺘﺼﺮف ،ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻻ ﻳﺰال ﻳﻔﺘﺮ ﻟﻚ
ﻋﻦ ﺑﺪﻳﻌﺔ ،وﻳﻔﻀﻲ ﺑﻚ إﻟﻰ ﻟﻄﻴﻔﺔ ،وﻻ ﺗﺰال ﺗﺮى ﺷﻌﺮا ﻳﺮوﻗﻚ ﻣﺴﻤﻌﻪ ،وﻳﻠﻄُﻒ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻪ ،ﺛﻢ
ﺗﻨﻈﺮ ﻓﺘﺠﺪ ﺳﺒﺐ أن راق ﻟﻚ وﻟﻄﻒ ﻋﻨﺪك أن ﻗُﺪم ﻓﻴﻪ ﺷﻲءٌ وﺣﻮل اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن إﻟﻰ ﻣﻜﺎن").(25
وﺣﻴﻦ ﻧﻨﻈﺮ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻧﺮاه ﻳﺰﺧﺮ ﺑﻬﺬا اﻷﺳﻠﻮب ،ﻓﺎﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻫﻮ اﻟﻜﻼم اﻟﻤﻌﺠﺰ ﻓﻲ
أﺳﻠﻮﺑﻪ وﻓﺼﺎﺣﺘﻪ وﺑﺮاﻋﺔ ﺑﻴﺎﻧﻪ ،ﻓﻤﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ إﻋﺠﺎزه وﺑﺮاﻋﺘﻪ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻬﻮ أﺳﻠﻮب
ﻻ ﺗﺨﻠﻮ أي ﺳﻮرة ﻣﻦ ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن ﻣﻨﻪ ،ﻓﻨﺮاه ﻳﻘﺪم ﻣﺎﺣﻘﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ،وﻳﺆﺧﺮ ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وﻫﺬا
اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺜﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن وﻓﻖ أﺳﺲ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﺎﺋﺪة ﺗﺮﺟﻰ ﻣﻦ وراءﻫﺎ ﻓﻬﻮ
ذا ﺣﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ وﻗﺪرة ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻗﺘﻀﺖ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺎ أﻓﺎده ﻟﻮ ﺗﺄﺧﺮ.
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :ﻫﻮ اﻟﱠﺬِي أَﻧْﺰلَ ﻋﻠَﻴﻚ اﻟْﻜِﺘَﺎب ﻣِﻨْﻪ آﻳﺎتٌ ﻣﺤﻜَﻤﺎتٌ ﻫﻦ أُم اﻟْﻜِﺘَﺎبِ وأُﺧَﺮ ﻣﺘَﺸﺎﺑﻬﺎ ٌ
ت
ﻓَﺄَﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑﻬﻢ زﻳﻎٌ ﻓَﻴﺘﱠﺒﻌﻮن ﻣﺎ ﺗَﺸﺎﺑﻪ ﻣِﻨْﻪ اﺑﺘِﻐَﺎءَ اﻟْﻔِﺘْﻨَﺔِ واﺑﺘِﻐَﺎءَ ﺗَﺄْوِﻳﻠِﻪِ وﻣﺎ ﻳﻌﻠَﻢ ﺗَﺄْوِﻳﻠَﻪ إﻟﱠﺎ
اﻟﻠﱠﻪ واﻟﺮاﺳِﺨُﻮن ﻓِﻲ اﻟْﻌِﻠْﻢ ﻳﻘُﻮﻟُﻮن آﻣﻨﱠﺎ ﺑﻪِ ﻛُﻞﱞ ﻣِﻦ ﻋِﻨْﺪِ رﺑﻨَﺎ وﻣﺎ ﻳﺬﱠﻛﱠﺮ إﻟﱠﺎ أُوﻟُﻮ اﻟْﺄَﻟْﺒﺎبِ(().(26
وﺑﺤﺴﺐ أﻫﻞ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ أن اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ "ﻣﻨﻪ" ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ» ،ﻣِﻨْﻪ «ﺧَﺒﺮ ﻣﻘَﺪم وآﻳﺎتٌ
ﻣﺤﻜَﻤﺎتٌ ﻣﺒﺘَﺪأٌ ﻣﺆﺧﺮ.
ﻖ ﻟِﺄَن ذَﻟِﻚ ﻳﻤﻨَﻊ ﺗَﻄَﺮق ﻣﺎ
"واﻟْﺈﺣﻜَﺎم ﻓِﻲ اﻟْﺄَﺻﻞ اﻟْﻤﻨْﻊ ،واﺳﺘُﻌﻤَ ﻞ اﻟْﺈﺣﻜَﺎم ﻓِﻲ اﻟْﺈﺗْﻘَﺎن واﻟﺘﱠﻮﺛِﻴ 
ﻳﻀﺎد اﻟْﻤﻘْﺼﻮد ،وﻟِﺬَا ﺳﻤﻴﺖِ اﻟْﺤِﻜْﻤﺔُ ﺣِﻜْﻤﺔً ،وﻫﻮ ﺣﻘِﻴﻘَﺔٌ أَو ﻣﺠﺎز ﻣﺸﻬﻮر.
أﻃﻠﻖ اﻟْﻤﺤﻜَﻢ ﻓِﻲ ﻫﺬِ هِ اﻟْﺂﻳﺔِ ﻋﻠَﻰ واﺿِﺢ اﻟﺪﻟَﺎﻟَﺔِ ﻋﻠَﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟِﺎﺳﺘِﻌﺎرةِ ﻟِﺄَن ﻓِﻲ وﺿﻮح اﻟﺪﻟَﺎﻟَﺔِ،
ﻣﻨْﻌﺎ ﻟِﺘَﻄَﺮق اﻟِﺎﺣﺘِﻤﺎﻟَﺎتِ اﻟْﻤﻮﺟﺒﺔِ ﻟِﻠﺘﱠﺮددِ ﻓِﻲ اﻟﻤﺮاد").(27
وﻗﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ "اﻟﻜﺘﺎب" ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ "ﻣﻨﻪ" ﺟﺎء ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
وﺗﺸﺮﻳﻔﻪ.
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ﺟﺒﻴﺮة وﻧﺰال

وﻓﻲ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس،
ﻓـ)ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﻤﺤﺬوف ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،و)زﻳﻎ( ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ.
ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ "اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ" ،ﻟﺒﻴﺎن ﺣﺎل اﻟﻨﺎس.
ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ أن اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﺗﺄوﻳﻠﻪ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎب ،وﻳﻌﻠﻢ ﻓﻌﻞ
ﻣﻀﺎرع ،وﺗﺄوﻳﻠﻪ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم واﻟﻬﺎء ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ،واﻟﻠﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺆﺧﺮ،
ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ "اﻟﻜﺘﺎب"ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ "اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ" ،ﻟﻌﻈﻤﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ وﺷﺮﻓﻪ.
"وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :ﻛَﺪأْبِ آل ﻓِﺮﻋﻮن واﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻣِﻦ ﻗَﺒﻠِﻬﻢ ﻛَﺬﱠﺑﻮا ﺑﺂﻳﺎﺗِﻨَﺎ ﻓَﺄَﺧَﺬَﻫﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﺬُﻧُﻮﺑﻬ ﻢ
واﻟﻠﱠﻪ ﺷﺪِﻳﺪ اﻟْﻌِﻘَﺎبِ(() (28ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "أﺧﺬﻫﻢ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ "آل ﻓﺮﻋﻮن" ،و)أﺧﺬﻫﻢ(
ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ،وﻫﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم ،واﻟﻠﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺆﺧﺮ.
ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ "آل ﻓﺮﻋﻮن"ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ"اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ" ،ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎب.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)):ﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﻜﻢ آﻳﺔ(() ،(29ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﻟﻜﻢ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻴﻬﻮد،
وﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﻤﺤﺬوف ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،و)آﻳﺔ( ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ ،ﻓﺠﺎء
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل "اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا" ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ "ﻟﻜﻢ" ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻮﻋﻈﺔ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :واﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪه ﺣﺴﻦ اﻟﻤﺂب(() ،(30ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﻋﻨﺪه" ﻳﺤﻴﻞ
إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻓـ )ﻋﻨﺪه( ﻇﺮف ﻣﻜﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺬوف ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،وﺣﺴﻦ اﻟﻤﺂب ﻣﺒﺘﺪأ
ﻣﺆﺧﺮ.
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ "اﻟﻠﻪ"،ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ "اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ" ،ﻟﺒﻴﺎن ﺷﺪة ﻏﻀﺐ
اﻟﻠﻪ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :ذَﻟِﻚ ﺑﺄَﻧﱠﻬﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَﻦ ﺗَﻤﺴﻨَﺎ اﻟﻨﱠﺎر إﻟﱠﺎ أَﻳﺎﻣﺎ ﻣﻌﺪوداتٍ وﻏَﺮ ﻫﻢ ﻓِﻲ دِﻳﻨِﻬﻢ ﻣﺎ
ﻛَﺎﻧُﻮا ﻳﻔْﺘَﺮون (31)((ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﺗﻤﺴﻨﺎ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ "اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺒﻄﺖ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ"،
وﺗﻤﺴﻨﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ،وﺿﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ اﻟﻤﺘﺼﻞ )ﻧﺎ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم ،واﻟﻨﺎر ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺆﺧﺮ.
ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ "اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺒﻄﺖ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ"ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ "اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ"،
ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎب.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :ﻗَﺎلَ رب أَﻧﱠﻰ ﻳﻜُﻮن ﻟِﻲ ﻏُﻠَﺎم وﻗَﺪ ﺑﻠَﻐَﻨِﻲ اﻟْﻜِﺒﺮ واﻣﺮأَﺗِﻲ ﻋﺎﻗِﺮ ﻗَﺎلَ ﻛَﺬَﻟِﻚ اﻟﻠﱠ ﻪ
ﻳﻔْﻌﻞُ ﻣﺎ ﻳﺸﺎءُ(() (32ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﺑﻠﻐﻨﻲ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ "زﻛﺮﻳﺎ" ،و)ﺑﻠﻐﻨﻲ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع،
واﻟﻴﺎء ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم ،واﻟﻜﺒﺮ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺆﺧﺮ.ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ "زﻛﺮﻳﺎ"ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ
"اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ" ،ﻟﺘﻀﺮع واﻻﻧﻜﺴﺎر ﻟﻠﻪ.
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ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺤﻴﻞ :ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان أﻧﻤﻮذﺟﺎ

وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻣﺮﻳﻢ اﺑﻨﺔ ﻋﻤﺮان)) :ﻗﺎﻟﺖ رب أﻧﻰ ﻳﻜﻮن ﻟﻲ وﻟﺪ وﻟﻢ ﻳﻤﺴﺴﻨﻲ
ﺑﺸﺮ ﻗﺎل ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠﻪ ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء إذا ﻗﻀﻰ أﻣﺮا ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن(() (33ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ
اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﻳﻤﺴﺴﻨﻲ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ "ﻣﺮﻳﻢ" ،و"ﻳﻤﺴﺴﻨﻲ" ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ،واﻟﻴﺎء ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم،
و"ﺑﺸﺮ" ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺆﺧﺮ.ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ "ﻣﺮﻳﻢ" ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ"اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ" ،ﻟﺒﻴﺎن
ﺣﺎﻟﻬﺎ وﺻﺪق ﻣﻘﺎﻟﻬﺎ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :ﻓَﺄَﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻛَﻔَﺮوا ﻓَﺄُﻋﺬﱢﺑﻬﻢ ﻋﺬَاﺑﺎ ﺷﺪِﻳﺪا ﻓِﻲ اﻟﺪﻧْﻴﺎ واﻟْﺂﺧِﺮةِ وﻣﺎ ﻟَﻬﻢ ﻣِ ﻦ
ﻧَﺎﺻِﺮﻳﻦ (34)((ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻓﻲ "ﻟﻬﻢ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ )اﻟﻜﺎﻓﺮون( ،ﻓﻠﻬﻢ ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺬوف
ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،و)ﻧﺎﺻﺮﻳﻦ( ﻣﺠﺮور ﻟﻔﻈﺎ ،ﻣﺮﻓﻮع ﻣﺤﻼ ،ﻷﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم.
ﻓﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ "اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا" ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ "اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﻨﻔﺼﻞ" )ﻫﻢ( ،ﺟﺎء
ﻟﻠﺘﻬﻮﻳﻞ واﻟﺘﺨﻮﻳﻒ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :ﻫﺎأَﻧْﺘُﻢ ﻫﺆﻟَﺎءِ ﺣﺎﺟﺠﺘُﻢ ﻓِﻴﻤﺎ ﻟَﻜُﻢ ﺑﻪِ ﻋِﻠْﻢ ﻓَﻠِﻢ ﺗُﺤﺎﺟﻮن ﻓِﻴﻤﺎ ﻟَﻴﺲ ﻟَﻜُﻢ ﺑِ ﻪ
ﻋِﻠْﻢ واﻟﻠﱠﻪ ﻳﻌﻠَﻢ وأَﻧْﺘُﻢ ﻟَﺎ ﺗَﻌﻠَﻤﻮن (35)((ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﻟﻜﻢ" إﻟﻰ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬﻳﻦ
ﺣﺎﺟﺠﻮا ﻓﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻓ ـ)ﻟﻜﻢ( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﻤﺤﺬوف ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،و)ﻋﻠﻢ( ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ.
وﻗﺪ ﺗﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎﺟﺠﻮا" ،ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ "ﻟﻜﻢ" ،وذﻟﻚ
ﻟﻐﺮض اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺑﻄﻼن ﻗﻮﻟﻬﻢ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :إن اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﺸﺘَﺮون ﺑﻌﻬﺪِ اﻟﻠﱠﻪِ وأَﻳﻤﺎﻧِﻬﻢ ﺛَﻤﻨًﺎ ﻗَﻠِﻴﻠًﺎ أُوﻟَﺌِﻚ ﻟَﺎ ﺧَﻠَﺎق ﻟَﻬﻢ ﻓِﻲ
اﻟْﺂﺧِﺮةِ وﻟَﺎ ﻳﻜَﻠﱢﻤﻬﻢ اﻟﻠﱠﻪ وﻟَﺎ ﻳﻨْﻈُﺮ إﻟَﻴﻬﻢ ﻳﻮم اﻟْﻘِﻴﺎﻣﺔِ وﻟَﺎ ﻳﺰﻛﱢﻴﻬﻢ وﻟَﻬﻢ ﻋﺬَاب أَﻟِﻴﻢ (36)((ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻀﻤﻴﺮ
اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﻳﻜﻠﻤﻬﻢ" إﻟﻰ "اﻟﻴﻬﻮد" ،و)ﻳﻜﻠﻤﻬﻢ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ،وﻫﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم ،واﻟﻠﻪ ﻓﺎﻋﻞ
ﻣﺆﺧﺮ.ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ "اﻟﻴﻬﻮد" ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ "اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ" ،ﻟﺒﻴﺎن ﺣﺎﻟﻬﻢ ﻳﻮم
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﻟﻬﻢ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺬﺑﻮا إذا ﺣﻠﻔﻮا أو
ﺑﺎﻋﻮا ﺳﻠﻌﺔ ،ﻓـ )ﻟﻬﻢ( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﻤﺤﺬوف ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،و"ﻋﺬاب" ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ.ﻓﻘﺪم
اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ،ﻟﺒﻴﺎن ﺷﺪة ﻏﻀﺐ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :وإذْ أَﺧَﺬَ اﻟﻠﱠﻪ ﻣِﻴﺜَﺎق اﻟﻨﱠﺒﻴﻴﻦ ﻟَﻤﺎ آﺗَﻴﺘُﻜُﻢ ﻣِﻦ ﻛِﺘَﺎبٍ وﺣِﻜْﻤﺔٍ ُﺛﻢ ﺟﺎءَﻛُﻢ رﺳﻮ ٌل
ﻣﺼﺪق ﻟِﻤﺎ ﻣﻌﻜُﻢ ﻟَﺘُﺆﻣِﻨُﻦ ﺑﻪِ وﻟَﺘَﻨْﺼﺮﻧﱠﻪ ﻗَﺎلَ أَأَﻗْﺮرﺗُﻢ وأَﺧَﺬْﺗُﻢ ﻋﻠَﻰ ذَﻟِﻜُﻢ إﺻﺮي ﻗَﺎﻟُﻮا أَﻗْﺮرﻧَﺎ ﻗَﺎلَ
ﻓَﺎﺷﻬﺪوا وأَﻧَﺎ ﻣﻌﻜُﻢ ﻣِﻦ اﻟﺸﺎﻫِﺪِﻳﻦ (37)((ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﺟﺎءﻛﻢ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ "اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ"،
وﺟﺎءﻛﻢ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ،وﻛﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم ،ورﺳﻮل ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺆﺧﺮ.ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ "اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ"
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ "اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ" ،ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
87

13

Published by Arab Journals Platform, 2022

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 23 [2022], Iss. 1, Art. 4

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺟﺒﻴﺮة وﻧﺰال

وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :ﻛَﻴﻒ ﻳﻬﺪِي اﻟﻠﱠﻪ ﻗَﻮﻣﺎ ﻛَﻔَﺮوا ﺑﻌﺪ إﻳﻤﺎﻧِﻬﻢ وﺷﻬﺪوا أَن اﻟﺮﺳﻮلَ ﺣ 
ﻖ
وﺟﺎءَﻫﻢ اﻟْﺒﻴﻨَﺎتُ واﻟﻠﱠﻪ ﻟَﺎ ﻳﻬﺪِي اﻟْﻘَﻮم اﻟﻈﱠﺎﻟِﻤﻴﻦ (38)"ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﺟﺎءﻫﻢ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ
"اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا" ،وﺟﺎءﻫﻢ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ،وﻫﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم ،واﻟﺒﻴﻨﺎت ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺆﺧﺮ ،ﻓﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻠﻔﻆ
اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ "اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا" ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ "اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ" ،ﻟﻠﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻬﻢ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :إن اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻛَﻔَﺮوا وﻣﺎﺗُﻮا وﻫﻢ ﻛُﻔﱠﺎر ﻓَﻠَﻦ ﻳﻘْﺒﻞَ ﻣِﻦ أَﺣﺪِﻫِﻢ ﻣِﻞْءُ اﻟْﺄَرض ذَﻫﺒﺎ
وﻟَﻮ اﻓْﺘَﺪى ﺑﻪِ أُوﻟَﺌِﻚ ﻟَﻬﻢ ﻋﺬَاب أَﻟِﻴﻢ وﻣﺎ ﻟَﻬﻢ ﻣِﻦ ﻧَﺎﺻِﺮﻳﻦ (39)((ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮﻳﻦ اﻟﻤﺘﺼﻠﻴﻦ ﻓﻲ )ﻟﻬﻢ(
ﻳﺤﻴﻼن إﻟﻰ اﻟﻜﻔﺎر ،وﻫﻤﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﻤﺤﺬوف ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،و)ﻋﺬاب( ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ ،و)ﻧﺎﺻﺮﻳﻦ( ﻣﺮﻓﻮع
ﻣﺤﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ ،وﻣﺠﺮور ﺑﻤﻦ ﻟﻔﻈﺎ .ﻓﺘﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ "اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا" ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ﺟﺎء ﻟﺒﻴﺎن ﺣﺎل ﺿﻼﻟﻬﻢ اﻟﺬي آﻟﻮا إﻟﻴﻪ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :ﻓِﻴﻪِ آﻳﺎتٌ ﺑﻴﻨَﺎتٌ ﻣﻘَﺎم إﺑﺮاﻫِﻴﻢ وﻣﻦ دﺧَﻠَﻪ ﻛَﺎن آﻣِﻨًﺎ وﻟِﻠﱠﻪِ ﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎس ﺣِ ﺞ
اﻟْﺒﻴﺖِ ﻣﻦ اﺳﺘَﻄَﺎع إﻟَﻴﻪِ ﺳﺒﻴﻠًﺎ وﻣﻦ ﻛَﻔَﺮ ﻓَﺈن اﻟﻠﱠﻪ ﻏَﻨِﻲ ﻋﻦ اﻟْﻌﺎﻟَﻤﻴﻦ (40)((ﻧﻠﺤﻆ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ
)ﻓﻴﻪ( ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺒﺎرك ،ﻓﺎﻟﺠﺎر واﻟﻤﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﻤﺤﺬوف ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،وآﻳﺎت ﻣﺒﺘﺪأ
ﻣﺆﺧﺮ.ﻓﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ﺟﺎء ﻟﺒﻴﺎن وﺗﻌﻈﻴﻢ ﺑﺮﻛﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :وﻛَﻴﻒ ﺗَﻜْﻔُﺮون وأَﻧْﺘُﻢ ﺗُ ْﺘﻠَﻰ ﻋﻠَﻴﻜُﻢ آﻳﺎتُ اﻟﻠﱠﻪِ وﻓِﻴﻜُﻢ رﺳﻮﻟُﻪ وﻣﻦ ﻳﻌﺘَﺼِﻢ ﺑﺎﻟﻠﱠ ِﻪ
ﻓَﻘَﺪ ﻫﺪِي إﻟَﻰ ﺻِﺮاطٍ ﻣﺴﺘَﻘِﻴﻢ (41)((ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ )ﻓﻴﻜﻢ( ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺛﻢ
ﻛﻔﺮوا ،وﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﻤﺤﺬوف ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،و)رﺳﻮﻟﻪ( ﺧﺒﺮ
ﻣﺆﺧﺮ ،ﻓﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ،ﺟﺎء ﻟﻠﺘﻬﻜﻢ واﻹﻧﻜﺎر.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :وﻟْﺘَﻜُﻦ ﻣِﻨْﻜُﻢ أُﻣﺔٌ ﻳﺪﻋﻮن إﻟَﻰ اﻟْﺨَﻴﺮ وﻳﺄْﻣﺮون ﺑﺎﻟْﻤﻌﺮوفِ وﻳﻨْﻬﻮن ﻋﻦ اﻟْﻤﻨْﻜَ ﺮ
وأُوﻟَﺌِﻚ ﻫﻢ اﻟْﻤﻔْﻠِﺤﻮن (42)((ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ )ﻣﻨﻜﻢ( إﻟﻰ اﻟﺬﻳﻦ اﻣﻨﻮا ،وﻫﻲ ﺟﺎر وﻣﺠﺮور
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺬوف ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،و)أﻣﺔ( ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ
ﺟﺎء ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺨﻴﺮات واﻟﻤﺴﺮات.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :وﻟَﺎ ﺗَﻜُﻮﻧُﻮا ﻛَﺎﻟﱠﺬِﻳﻦ ﺗَﻔَﺮﻗُﻮا واﺧْﺘَﻠَﻔُﻮا ﻣِﻦ ﺑﻌﺪِ ﻣﺎ ﺟﺎءَﻫﻢ اﻟْﺒﻴﻨَﺎتُ وأُوﻟَﺌِﻚ ﻟَﻬ ﻢ
ﻋﺬَاب ﻋﻈِﻴﻢ (43)((ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﺟﺎءﻫﻢ" إﻟﻰ "اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا" ،وﺟﺎءﻫﻢ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع،
وﻫﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم ،واﻟﺒﻴﻨﺎت ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺆﺧﺮ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل "اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا" ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ
اﻟﻤﺤﻴﻞ "اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ" ،ﻟﻠﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻬﻢ.
وﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﻟﻬﻢ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ،ﻓـ)ﻟﻬﻢ( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن
ﺑﻤﺤﺬوف ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،وﻋﺬاب ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ.ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ،ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
وﺑﻴﺎن ﺷﺪة ﻏﻀﺐ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
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ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺤﻴﻞ :ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان أﻧﻤﻮذﺟﺎ

وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :ﻛُﻨْﺘُﻢ ﺧَﻴﺮ أُﻣﺔٍ أُﺧْﺮﺟﺖْ ﻟِﻠﻨﱠﺎس ﺗَﺄْﻣﺮون ﺑﺎﻟْﻤﻌﺮوفِ وﺗَﻨْﻬﻮن ﻋﻦ اﻟْﻤﻨْﻜَ ﺮ
وﺗُﺆﻣِﻨُﻮن ﺑﺎﻟﻠﱠﻪِ وﻟَﻮ آﻣﻦ أَﻫﻞُ اﻟْﻜِﺘَﺎبِ ﻟَﻜَﺎن ﺧَﻴﺮا ﻟَﻬﻢ ﻣِﻨْﻬﻢ اﻟْﻤﺆﻣِﻨُﻮن وأَﻛْﺜَﺮﻫﻢ اﻟْﻔَﺎﺳِﻘُﻮن (44)((ﻳﺤﻴﻞ
اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﻣﻨﻬﻢ" إﻟﻰ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ،ﻓـ)ﻣﻨﻬﻢ( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﻤﺤﺬوف ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم،
واﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ.ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ،ﻟﺒﻴﺎن ﻋﺪم إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :ﻣﺜَﻞُ ﻣﺎ ﻳﻨْﻔِﻘُﻮن ﻓِﻲ ﻫﺬِهِ اﻟْﺤﻴﺎةِ اﻟﺪﻧْﻴﺎ ﻛَﻤﺜَﻞ رِﻳﺢ ﻓِﻴﻬﺎ ﺻِﺮ أَﺻﺎﺑﺖْ ﺣﺮَ 
ث
ﻗَﻮم ﻇَﻠَﻤﻮا أَﻧْﻔُﺴﻬﻢ ﻓَﺄَﻫﻠَﻜَﺘْﻪ وﻣﺎ ﻇَﻠَﻤﻬﻢ اﻟﻠﱠﻪ وﻟَ ِﻜﻦ أَﻧْﻔُﺴﻬﻢ ﻳﻈْﻠِﻤﻮن (45)((ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ
"ﻓﻴﻬﺎ" إﻟﻰ اﻟﺮﻳﺢ ،وﻫﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺤﺬوف ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،و)ﺻﺮ( ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ،وﺗﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ
اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ،اﺳﺘﻬﺰاءً ﺑﺤﺎﻟﻬﻢ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ أن اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﻇﻠﻤﻬﻢ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ "اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا".
و)ﻇﻠﻤﻬﻢ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ،و)ﻫﻢ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم ،و)اﻟﻠﻪ( ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺆﺧﺮ.ﻓﺘﻘّﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ
"اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا"ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ"اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ" ،ﻟﻼﺳﺘﻬﺎﻧﺔ واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻬﻢ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)):إن ﺗَﻤﺴﺴﻜُﻢ ﺣﺴﻨَﺔٌ ﺗَﺴﺆﻫﻢ وإن ﺗُﺼِﺒﻜُﻢ ﺳﻴﺌَﺔٌ ﻳﻔْﺮﺣﻮا ﺑﻬﺎ وإن ﺗَﺼﺒﺮوا
وﺗَﺘﱠﻘُﻮا ﻟَﺎ ﻳﻀﺮﻛُﻢ ﻛَﻴﺪﻫﻢ ﺷﻴﺌًﺎ إن اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻤﻠُﻮن ﻣﺤِﻴﻂٌ(() ،(46ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ
"ﺗﻤﺴﺴﻜﻢ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ "اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا" ،و)ﺗﻤﺴﺴﻜﻢ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ،و)ﻛﻢ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم،
و)ﺣﺴﻨﺔ( ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺆﺧﺮ ،ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ "اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا"ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ "اﻟﻀﻤﻴﺮ
اﻟﻤﺘﺼﻞ" ،ﻟﻼﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻬﻢ واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﻢ .وﻛﺬﻟﻚ )ﺗﺼﺒﻜﻢ ﺳﻴﺌﺔ( ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻬﺎ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :وﻣﺎ ﺟ ﻌﻠَﻪ اﻟﻠﱠﻪ إﻟﱠﺎ ﺑﺸﺮى ﻟَﻜُﻢ وﻟِﺘَﻄْﻤﺌِﻦ ﻗُﻠُﻮﺑﻜُﻢ ﺑﻪِ وﻣﺎ اﻟﻨﱠﺼﺮ إﻟﱠﺎ ﻣِﻦ ﻋِﻨْﺪِ
اﻟﻠﱠﻪِ اﻟْﻌﺰﻳﺰ اﻟْﺤﻜِﻴﻢ (47)((ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﺟﻌﻠﻪ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ "اﻟﻨﺼﺮ".
و)ﺟﻌﻠﻪ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ،و)اﻟﻬﺎء( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم ،و)اﻟﻠﻪ( ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺆﺧّﺮ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل
إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ "اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ" ،ﻟﻠﺒﺸﺮى واﻟﻔﺮﺣﺔ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :إن ﻳﻤﺴﺴﻜُﻢ ﻗَﺮح ﻓَﻘَﺪ ﻣﺲ اﻟْﻘَﻮم ﻗَﺮح ﻣِﺜْﻠُﻪ وﺗِﻠْﻚ اﻟْﺄَﻳﺎم ﻧُﺪاوِﻟُﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﱠﺎ 
س
وﻟِﻴﻌﻠَﻢ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا وﻳﺘﱠﺨِﺬَ ﻣِﻨْﻜُﻢ ﺷﻬﺪاءَ واﻟﻠﱠﻪ ﻟَﺎ ﻳﺤِﺐ اﻟﻈﱠﺎﻟِﻤﻴﻦ (48)((ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ
"ﻳﻤﺴﺴﻜﻢ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ "اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ" ،و)ﻳﻤﺴﺴﻜﻢ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ،و)ﻛﻢ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم ،و)ﻗﺮح(
ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺆﺧﺮ ،ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ "اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ" ،ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﺎل.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :وﻛَﺄَﻳ ﻦ ﻣِﻦ ﻧَﺒﻲ ﻗَﺎﺗَﻞَ ﻣﻌﻪ رِﺑﻴﻮن ﻛَﺜِﻴﺮ ﻓَﻤﺎ وﻫﻨُﻮا ﻟِﻤﺎ أَﺻﺎﺑﻬﻢ ﻓِﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ
وﻣﺎ ﺿﻌﻔُﻮا وﻣﺎ اﺳﺘَﻜَﺎﻧُﻮا واﻟﻠﱠﻪ ﻳﺤِﺐ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳ ﻦ(() (49ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﻣﻌﻪ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ
)اﻟﻨﺒﻲ( ،ﻓـ)ﻣﻌﻪ( ﻇﺮف ﻣﻜﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺬوف ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،و)رﺑﻴﻮن( ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ.
ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ،ﻟﻠﺘﻜﺜﻴﺮ واﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺟﺒﻴﺮة وﻧﺰال

)(50

وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :ﻓَﺂﺗَﺎﻫﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﺛَﻮاب اﻟﺪﻧْﻴﺎ وﺣﺴﻦ ﺛَﻮابِ اﻟْﺂﺧِﺮةِ واﻟﻠﱠﻪ ﻳﺤِﺐ اﻟْﻤﺤﺴِﻨِﻴﻦ((
ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ أن اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "آﺗﺎﻫﻢ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ "اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ" ،و)آﺗﺎﻫﻢ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع،
و)ﻫﻢ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم ،و)اﻟﻠﻪ( ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺆﺧﺮ ،ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ "اﻟﻀﻤﻴﺮ
اﻟﻤﺘﺼﻞ" ،ﻟﺒﻴﺎن ﺣﺎﻟﻬﻢ وﻣﺎ آﻟﻮا إﻟﻴﻪ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :وﻟَﻘَﺪ ﺻﺪﻗَﻜُﻢ اﻟﻠﱠﻪ وﻋﺪه إذْ ﺗَﺤﺴﻮﻧَﻬﻢ ﺑﺈذْﻧِﻪِ ﺣﺘﱠﻰ إذَا ﻓَﺸِﻠْﺘُﻢ وﺗَﻨَﺎزﻋﺘُﻢ ﻓِﻲ
اﻟْﺄَﻣﺮ وﻋﺼﻴﺘُﻢ ﻣِﻦ ﺑﻌﺪِ ﻣﺎ أَراﻛُﻢ ﻣﺎ ﺗُﺤِﺒﻮن ﻣِﻨْﻜُﻢ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺪﻧْﻴﺎ وﻣِﻨْﻜُﻢ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﻟْﺂﺧِﺮةَ ﺛُﻢ ﺻﺮﻓَﻜُﻢ
ﻋﻨْﻬﻢ ﻟِﻴﺒﺘَﻠِﻴﻜُﻢ وﻟَﻘَﺪ ﻋﻔَﺎ ﻋﻨْﻜُﻢ واﻟﻠﱠﻪ ذُو ﻓَﻀﻞ ﻋﻠَﻰ اﻟْﻤﺆﻣِﻨِﻴﻦ (51)((ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ
"ﺻﺪﻗﻜﻢ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ "اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ" ،و)ﺻﺪﻗﻜﻢ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ،و)ﻛﻢ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم ،و)اﻟﻠﻪ( ﻓﺎﻋﻞ
ﻣﺆﺧﺮ؛ ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ "اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ" ،ﻟﺒﻴﺎن ﺣﺎﻟﻬﻢ وﻣﺎ آﻟﻮا إﻟﻴﻪ.
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﻣﻨﻜﻢ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ )اﻟﺬﻳﻦ اﻣﻨﻮا( ،ﻓـــــ)ﻣﻨﻜﻢ( ﺟﺎر
وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﻤﺤﺬوف ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،وﻣﻦ اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ ،وﺟﻤﻠﺔ ﻳﺮﻳﺪ ﺻﻠﺔ
اﻟﻤﻮﺻﻮل .ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ،ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﺑﻴﺎن ﺣﺎﻟﻬﻢ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :ﺛُﻢ أَ ﻧْﺰلَ ﻋﻠَﻴﻜُﻢ ﻣِﻦ ﺑﻌﺪِ اﻟْﻐَﻢ أَﻣﻨَﺔً ﻧُﻌﺎﺳﺎ ﻳﻐْﺸﻰ ﻃَﺎﺋِﻔَﺔً ﻣِﻨْﻜُﻢ وﻃَﺎﺋِﻔَﺔٌ ﻗَ ﺪ
أَﻫﻤﺘْﻬﻢ أَﻧْﻔُﺴﻬﻢ ﻳﻈُﻨﱡﻮن ﺑﺎﻟﻠﱠﻪِ ﻏَﻴﺮ اﻟْﺤﻖ ﻇَﻦ اﻟْﺠﺎﻫِﻠِﻴﺔِ ﻳﻘُﻮﻟُﻮن ﻫﻞْ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦ اﻟْﺄَﻣﺮ ﻣِﻦ ﺷﻲءٍ ﻗُﻞْ إن
اﻟْﺄَﻣﺮ ﻛُﻠﱠﻪ ﻟِﻠﱠﻪِ ﻳﺨْﻔُﻮن ﻓِﻲ أَﻧْﻔُﺴِﻬﻢ ﻣﺎ ﻟَﺎ ﻳﺒﺪون ﻟَﻚ ﻳﻘُﻮﻟُﻮن ﻟَﻮ ﻛَﺎن ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦ اﻟْﺄَﻣﺮ ﺷﻲٌ ء ﻣﺎ ﻗُﺘِﻠْﻨَﺎ ﻫﺎﻫﻨَﺎ
ﻗُﻞْ ﻟَﻮ ﻛُﻨْﺘُﻢ ﻓِﻲ ﺑﻴﻮﺗِﻜُﻢ ﻟَﺒﺮز اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻛُﺘِﺐ ﻋﻠَﻴﻬﻢ اﻟْﻘَﺘْﻞُ إﻟَﻰ ﻣﻀﺎﺟﻌِﻬﻢ وﻟِﻴﺒﺘَﻠِﻲ اﻟﻠﱠﻪ ﻣﺎ ﻓِﻲ ﺻﺪورِﻛُﻢ
وﻟِﻴﻤﺤﺺ ﻣﺎ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑﻜُﻢ واﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠِﻴﻢ ﺑﺬَاتِ اﻟﺼﺪورِ(() (52ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﻟﻨﺎ" إﻟﻰ
اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺘﻲ أﻫﻤﺘﻬﺎ أﻧﻔﺴﻬﻢ ،ﻓــ ـ)ﻟﻨﺎ( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﻤﺤﺬوف ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،و)ﺷﻲء( ﻣﺠﺮور
ﺑﻤﻦ ﻟﻔﻈًﺎ،ﻓﻲ ﻣﺤﻞ رﻓﻊ ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ؛ ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ،ﻟﺒﻴﺎن إﻧﻜﺎرﻫﻢ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :إن اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﺗَﻮﻟﱠﻮا ﻣِﻨْﻜُﻢ ﻳﻮم اﻟْﺘَﻘَﻰ اﻟْﺠﻤﻌﺎن إﻧﱠﻤﺎ اﺳﺘَﺰﻟﱠﻬﻢ اﻟﺸﻴﻄَﺎن ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ
ﻛَﺴﺒﻮا وﻟَﻘَﺪ ﻋﻔَﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻨْﻬﻢ إن اﻟﻠﱠﻪ ﻏَﻔُﻮر ﺣﻠِﻴﻢ (53)((ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "اﺳﺘﺰﻟﻬﻢ" إﻟﻰ
"اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻟﻮا" ،و)اﺳﺘﺰﻟﻬﻢ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ،و)ﻫﻢ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم ،و)اﻟﺸﻴﻄﺎن( ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺆﺧﺮ؛ ﻓﻘﺪم
اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ "اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ" ،ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﻬﻢ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :إن ﻳﻨْ ﺼﺮﻛُﻢ اﻟﻠﱠﻪ ﻓَﻠَﺎ ﻏَﺎﻟِﺐ ﻟَﻜُﻢ وإن ﻳﺨْﺬُﻟْﻜُﻢ ﻓَﻤﻦ ذَا اﻟﱠﺬِي ﻳﻨْﺼﺮﻛُﻢ ﻣِ ﻦ
ﺑﻌﺪِهِ وﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠﻪِ ﻓَﻠْﻴﺘَﻮﻛﱠﻞ اﻟْﻤﺆﻣِﻨُﻮن (54)((ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﻳﻨﺼﺮﻛﻢ" إﻟﻰ "اﻟﺬﻳﻦ اﻣﻨﻮا "،
و)ﻳﻨﺼﺮﻛﻢ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ،و)ﻛﻢ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم ،و)اﻟﻠﻪ( ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺆﺧﺮ.ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ "اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ" ،ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ ﻟﻬﻢ.
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ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺤﻴﻞ :ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان أﻧﻤﻮذﺟﺎ

وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :أَوﻟَﻤﺎ أَﺻﺎﺑﺘْﻜُﻢ ﻣﺼِﻴﺒﺔٌ ﻗَﺪ أَﺻﺒﺘُﻢ ﻣِﺜْﻠَﻴﻬﺎ ﻗُﻠْﺘُﻢ أَﻧﱠﻰ ﻫﺬَا ﻗُﻞْ ﻫﻮ ﻣِﻦ ﻋِﻨْ ِﺪ
أَﻧْﻔُﺴِﻜُﻢ إن اﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠَﻰ ﻛُﻞﱢ ﺷﻲءٍ ﻗَﺪِﻳﺮ (55)((ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "أﺻﺎﺑﺘﻜﻢ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ "اﻟﺬﻳﻦ
اﻣﻨﻮا" ،و)أﺻﺎﺑﺘﻜﻢ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ،و)ﻛﻢ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم ،و)اﻟﻠﻪ( ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺆﺧﺮ؛ ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل
إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ "اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ" ،ﻹﻧﻜﺎر ﺣﺎﻟﻬﻢ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :اﻟﱠﺬِﻳﻦ اﺳﺘَﺠﺎﺑﻮا ﻟِﻠﱠﻪِ واﻟﺮﺳﻮل ﻣِﻦ ﺑﻌﺪِ ﻣﺎ أَﺻﺎﺑﻬﻢ اﻟْﻘَﺮح ﻟِﻠﱠﺬِﻳﻦ أَﺣﺴﻨُﻮا
ﻣِﻨْﻬﻢ واﺗﱠﻘَﻮا أَﺟﺮ ﻋﻈِﻴﻢ (56)((ﻓﻲ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻧﺠﺪ اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة "اﻟﺬﻳﻦ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ،
ف)ﻟﻠﺬﻳﻦ( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﻤﺤﺬوف ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،و)أﺟﺮ( ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ؛ ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل
إﻟﻴﻪ "اﻟﺬﻳﻦ" ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ،ﻟﺒﻴﺎن ﻋﻈﻴﻢ ﺣﺎﻟﻬﻢ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ أن اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "أﺻﺎﺑﻬﻢ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ "اﻟﺬﻳﻦ اﻣﻨﻮا"،
و)أﺻﺎﺑﻬﻢ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ،و)ﻫﻢ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم ،و)اﻟﻘﺮح( ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺆﺧّﺮ؛ ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ،ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺣﺎﻟﻬﻢ وﺗﻘﺮﻳﺮه.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻗَﺎلَ ﻟَﻬﻢ اﻟﻨﱠﺎس إن اﻟﻨﱠﺎس ﻗَﺪ ﺟﻤﻌﻮا ﻟَﻜُﻢ ﻓَﺎﺧْﺸﻮﻫﻢ ﻓَﺰادﻫﻢ إﻳﻤﺎﻧًﺎ
وﻗَﺎﻟُﻮا ﺣﺴﺒﻨَﺎ اﻟﻠﱠﻪ وﻧِﻌﻢ اﻟْﻮﻛِﻴﻞُ(() (57ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﺣﺴﺒﻨﺎ" إﻟﻰ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺠﺎﺑﻮا
ﻟﺮﺑﻬﻢ ،ﻓـ ـ ـ)ﺣﺴﺒﻨﺎ( ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،و)ﻧﺎ( ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ،و)اﻟﻠﻪ( ﻣﺒﺘﺪأ
ﻣﺆﺧّﺮ.ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ،ﻟﺒﻴﺎن ﻋﻈﻴﻢ ﺣﺎﻟﻬﻢ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :ﻓَﺎﻧْﻘَﻠَﺒﻮا ﺑﻨِﻌﻤﺔٍ ﻣِﻦ اﻟﻠﱠﻪِ وﻓَﻀﻞ ﻟَﻢ ﻳﻤﺴﺴﻬﻢ ﺳﻮءٌ واﺗﱠﺒﻌﻮا رِﺿﻮان اﻟﻠﱠ ِﻪ
واﻟﻠﱠﻪ ذُو ﻓَﻀﻞ ﻋﻈِﻴﻢ (58)((ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ أن اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﻳﻤﺴﺴﻬﻢ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ
"اﻟﺬﻳﻦ اﻣﻨﻮا" ،و)ﻳﻤﺴﺴﻬﻢ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ،و)ﻫﻢ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم ،و)ﺳﻮء( ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺆﺧﺮ؛ ﻓﻘﺪم
اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ،ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻟﻬﻢ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :وﻟَﺎ ﻳﺤﺰﻧْﻚ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﺴﺎرِﻋﻮن ﻓِﻲ اﻟْﻜُﻔْﺮ إﻧﱠﻬﻢ ﻟَﻦ ﻳﻀﺮوا اﻟﻠﱠﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻠﱠ ﻪ
أَﻟﱠﺎ ﻳﺠﻌﻞَ ﻟَﻬﻢ ﺣﻈﺎ ﻓِﻲ اﻟْﺂﺧِﺮةِ وﻟَﻬﻢ ﻋﺬَاب ﻋﻈِﻴﻢ (59)((ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﻳﺤﺰﻧﻚ" إﻟﻰ
"اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم" ،و)ﻳﺤﺰﻧﻚ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ،واﻟﻜﺎف ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪم ،واﻟﺬﻳﻦ ﻓﺎﻋﻞ
ﻣﺆﺧﺮ؛ ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ،ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﻣﺮ اﻟﻠﻪ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﻟﻬﻢ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻜﺎﻓﺮون ،ﻓـ)ﻟﻬﻢ( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن
ﺑﻤﺤﺬوف ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،و)ﻋﺬاب( ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ.ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ،ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﺎ
ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎرة واﻟﻀﻼل.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :ﻣﺎ ﻛَﺎن اﻟﻠﱠﻪ ﻟِﻴﺬَر اﻟْﻤﺆِ ﻣﻨِﻴﻦ ﻋﻠَﻰ ﻣﺎ أَﻧْﺘُﻢ ﻋﻠَﻴﻪِ ﺣﺘﱠﻰ ﻳﻤﻴﺰ اﻟْﺨَﺒﻴﺚَ ﻣِﻦ اﻟﻄﱠﻴِ 
ﺐ
وﻣﺎ ﻛَﺎن اﻟﻠﱠﻪ ﻟِﻴﻄْﻠِﻌﻜُﻢ ﻋﻠَﻰ اﻟْﻐَﻴﺐِ وﻟَﻜِﻦ اﻟﻠﱠﻪ ﻳﺠﺘَﺒﻲ ﻣِﻦ رﺳﻠِﻪِ ﻣﻦ ﻳﺸﺎءُ ﻓَﺂﻣِﻨُﻮا ﺑﺎﻟﻠﱠﻪِ ورﺳﻠِﻪِ وإن
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ﺟﺒﻴﺮة وﻧﺰال

ﺗُﺆﻣِﻨُﻮا وﺗَﺘﱠﻘُﻮا ﻓَﻠَﻜُﻢ أَﺟﺮ ﻋﻈِﻴﻢ (60)((ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﻟﻜﻢ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺬﻳﻦ اﻣﻨﻮا،
ﻓـ)ﻟﻜﻢ( ﺟﺎر وﻣﺠﺮور ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﻤﺤﺬوف ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،وأﺟﺮ ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ ،ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ،ﻟﺒﻴﺎن ﺣﺎﻟﻬﻢ وﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :ﻓَﺎﺳﺘَ ﺠﺎب ﻟَﻬﻢ رﺑﻬﻢ أَﻧﱢﻲ ﻟَﺎ أُﺿِﻴﻊ ﻋﻤﻞَ ﻋﺎﻣِﻞ ﻣِﻨْﻜُﻢ ﻣِﻦ ذَﻛَﺮ أَو أُﻧْﺜَﻰ ﺑﻌﻀﻜُ ﻢ
ﻣِﻦ ﺑﻌﺾ ﻓَﺎﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻫﺎﺟﺮوا وأُﺧْﺮﺟﻮا ﻣِﻦ دِﻳﺎرِﻫِﻢ وأُوذُوا ﻓِﻲ ﺳﺒﻴﻠِﻲ وﻗَﺎﺗَﻠُﻮا وﻗُﺘِﻠُﻮا ﻟَﺄُﻛَﻔﱢﺮن ﻋﻨْﻬﻢ
ﺳﻴﺌَﺎﺗِﻬﻢ وﻟَﺄُدﺧِﻠَﻨﱠﻬﻢ ﺟﻨﱠﺎتٍ ﺗَﺠﺮي ﻣِﻦ ﺗَﺤﺘِﻬﺎ اﻟْﺄَﻧْﻬﺎر ﺛَﻮاﺑﺎ ﻣِﻦ ﻋِﻨْﺪِ اﻟﻠﱠﻪِ واﻟﻠﱠﻪ ﻋِﻨْﺪه ﺣﺴﻦ
اﻟﺜﱠﻮابِ(() (61ﻳﺤﻴﻞ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ "ﻋﻨﺪه" إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ،ﻓـ)ﻋﻨﺪه( ﻇﺮف ﻣﻜﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺬوف
ﺧﺒﺮ ﻣﻘﺪم ،و)ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻮاب( ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺆﺧﺮ.ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ،ﻟﺒﻴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺣﺎﻟﻬﻢ وﺟﺰآﻫﻢ.
وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)) :ﻟَﺎ ﻳﻐُﺮﻧﱠﻚ ﺗَﻘَﻠﱡﺐ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻛَﻔَﺮوا ﻓِﻲ اﻟْﺒﻠَﺎدِ(() (62ﻧﺠﺪ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﻓﻲ
"ﻳﻐﺮﻧﻚ" ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ "اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم" ،و)ﻳﻐﺮﻧﻚ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ،واﻟﻜﺎف ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ
ﻣﻘﺪم ،و)ﺗﻘﻠّﺐ( ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺆﺧﺮ؛ﻓﻘﺪم اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺤﻴﻞ ،ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أﻣﺮ اﻟﻠﻪ.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
 -1ﻟﻌﺒﺖ اﻹﺣﺎﻟﺔ دورا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﺣﺎﻟﺔ دورا ﺑﺎرزا وﻓﺎﻋﻼ
ﻓﻲ رﺑﻂ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ.
 -2ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻞ ﺑﺮز ﺑﺮوزا ﻻﻓﺘًﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان.
 -3اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺤﻴﻞ ﺟﺎء ﻟﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻓﻬﻮ
ﻛﻼم اﻟﻠﻪ اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﺠﻠﻲ ّ.
 -4اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺤﻴﻞ ﺟﺎء ﻷﻏﺮاض دﻻﻟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺘﻌﺪدة ﻛﻼّ ﺣﺴﺐ
اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ.
 -5ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻨﻤﺎذج ﻛﺜﻴﺮة ﻛﺎن ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻫﻤﻴﺔ وﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺤﻴﻞ.
 -6ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺼﻲ ﺑﻴﻦ أﺟﺰاء اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ.
 -7اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﻴﺮ ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﻓﻲ ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ،ﻓﺘﺎرة ﻧﺮى اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻳﺤﻴﻞ ﻟﻠﻔﻆ
ﻣﻔﺮد ،وﺗﺎرة ﻧ ﺮاه ﻳﺤﻴﻞ ﻷﻟﻔﺎظ ﻣﺘﻌﺪدة ،وﻫﺬا ﻣﺎ أدى ﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ وﺗﺸﺎﺑﻜﻪ ﻛﺎﻟﻜﻠﻤﺔ
اﻟﻮاﺣﺪة.
 -8اﻹﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﻨﺺ ﻳﺮﺑﻂ ذﻫﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺺ ﻟﻨﻬﺎﻳﺘﻪ ،ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ رﻣﻮزه وﺗﻔﻜﻴﻚ
أﺟﺰاءه ،وﻣﻌﻨﺎه.
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اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (1اﻟﻔﻘﻲ ،ﺻﺒﺤﻲ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ص.93
) (2اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ) (187 ،186 /11دار ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت.
) (3اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ ،اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ) (157 /1اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت.
) (4إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ،اﻟﻤﺸﻬﻮر ﺑﺎﻟﺼﺎﺣﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد )اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ:
385ﻫـ(اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،ص.251
) (5ﺑﻮﻗﺮة ،ﻧﻌﻤﺎن ،اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ص.81
) (6اﻟﺠﺮف ،رﻳﻤﺎ ﺳﻌﺪ ﺳﻌﺎدة ،ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ،ﻣﺠﻠﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ص.8
) (7ﻋﻤﺎﻳﺮة ،ﻣﻮﺳﻰ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ص ،201ط ،1دار واﺋﻞ.2003 ،
) (8ﺧﻄﺎﺑﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻧﺴﺠﺎم اﻟﺨﻄﺎب ،ص ،17اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻤﻐﺮب ،ط.2006 ،2
) (9ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ج  ،4ص .10-9
) (10اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ،دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ت .ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪاوي ،"40" ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت،
2001م.
) (11ﺑﻮدرع،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﻴﺎق ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ ،ص  ،43ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء.2008 ،
) (12اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻄﺎﺋﻲ اﻟﺠﻴﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ،ﺷﺮح ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ:
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻴﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪوي ﻣﺨﺘﻮن ،ج ،1ص ،165ﻫﺠﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ1410) ،ﻫـ1990-م(.
) (13ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ ).(35
) (14اﻟﺰﻧﺎد ،اﻷزﻫﺮ ،ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻨﺺ ،ص ،119اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط1993 ،1م.
) (15ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺮﺿﻲ ،ج،2ص.406
) (16ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص :اﻵﻳﺔ ).(1
) (17أزﻫﺮ اﻟﺰﻧﺎد،ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻨﺺ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .124
) (18ﺑﻨﻲ ﻳﺎﺳﻴﻦ ،ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻓﻮزي أﺣﻤﺪ ،اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ،ص ،139ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك.2006،
) (19اﻟﻔﻘﻲ ،ﺻﺒﺤﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ص ،40ج ،1ط ،1دار ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.2000 ،
) (20ﻋﻔﻴﻔﻲ ،أﺣﻤﺪ ،اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﺺ ،ص.()7
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ﺟﺒﻴﺮة وﻧﺰال

) (21اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي ،أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :د .ﻣﻬﺪي اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ ود.إﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ،ج ،5ص ،122دار وﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻬﻼل
) (22اﻹﻣﺎم ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ.ﺷﺮح اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺷﺮﺣﻪ وﺧﺮج
ﺷﻮاﻫﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ دوﻳﺪري .ط  2دار اﻟﺠﻴﻞ.ﺑﻴﺮوت .1982-1402
) (23ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 129
) (24ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 128
) (25اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :د.ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻨﺠﻲ ،ج ،1ص ،96دار
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.1995 ،
) (26ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 7
) (27اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،ج ،3ص.153
) (28ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 11
) (29ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 13
) (30ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 14
) (31ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 24
) (32ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 40
) (33ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 47
) (34ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 56
) (35ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 66
) (36ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 77
) (37ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 81
) (38ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 86
) (39ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 91
) (40ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 97
) (41ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 101
) (42ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 104
) (43ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 105
) (44ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 110
) (45ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 117
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) (46ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 120
) (47ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 126
) (48ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 140
) (49ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 146
) (50ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 148
) (51ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 152
) (52ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 154
) (53ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 155
) (54ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 160
) (55ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 165
) (56ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 172
) (57ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان :اﻵﻳﺔ 173
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ﺟﺒﻴﺮة وﻧﺰال

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :د.ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺘﻨﺠﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ – ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.1995 ،
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ،دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ت .ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪاوي ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت،
2001م.
اﻟﺠﺮف ،رﻳﻤﺎ ﺳﻌﺪ ﺳﻌﺎدة ،ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ ،ﻣﺠﻠﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
)د.ت(.
ﺧﻄﺎﺑﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻧﺴﺠﺎم اﻟﺨﻄﺎب ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ2006 ،م ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻤﻐﺮب.
ﺑﻮ درع ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﻴﺎق ﻓﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء.2008 ،
اﻟﺰﻧﺎد ،اﻷزﻫﺮ ،ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻨﺺ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط1993 ،1م.
اﻟﺮﺿﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎرﻳﻮﻧﺲ،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ1996 ،م ،ﺑﻨﻐﺎزي.
اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ1984 ،م،
ﺗﻮﻧﺲ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎد ،اﻟﺼﺎﺣﺐ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ،اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،دار ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ1994 ،م ،ﺑﻴﺮوت.
ﻋﻔﻴﻔﻲ ،أﺣﻤﺪ ،اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﺺ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻛﺘﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻷﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
ﻋﻤﺎﻳﺮة ،ﻣﻮﺳﻰ ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،دار واﺋﻞ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ2003 ،م ،ﻋﻤﺎن.
اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي ،أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ،ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﻬﺪي اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ،دار وﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻬﻼل ،ﺑﻴﺮوت.
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ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺤﻴﻞ :ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان أﻧﻤﻮذﺟﺎ

اﻟﻔﻘﻲ ،ﺻﺒﺤﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺼﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ط ،1دار ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ.2000 ،
اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﻴﺮ ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺮاﻓﻌﻲ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺑﻴﺮوت.
ﺑﻮ ﻗﺮة ،ﻧﻌﻤﺎن ،اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﺺ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب دراﺳﺔ ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ،
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،وﺟﺪارا ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ2009 ،م.
اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺷﺮح اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺷﺮﺣﻪ وﺧﺮج
ﺷﻮاﻫﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ دوﻳﺪري .ط  2دار اﻟﺠﻴﻞ ،ﺑﻴﺮوت .1982-1402
اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،د.ت.
اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻄﺎﺋﻲ اﻟﺠﻴﺎﻧﻲ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ،ﺷﺮح ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﻴﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪوي ﻣﺨﺘﻮن ،ﻫﺠﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ1410) ،ﻫـ1990-م(.
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار ﺻﺎدر ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ1414 ،ه ،ﺑﻴﺮوت.
ﺑﻨﻲ ﻳﺎﺳﻴﻦ ،ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻓﻮزي أﺣﻤﺪ ،اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك2006 ،م.
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